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Summary
This study examines a voluntary faculty development practice based on student learning. We prepared Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE) for training physical therapy students as well as newly developed “OSCE-
Reflection Method (OSCE-R)” into which the collaborative reflection on the process and result of OSCE was incorporated. 
The OSCE-R caused deeper student learning than expected, while it made the teachers realize the possibility of change of 
students, which motivated them to plan and implement further educational improvement. Thus, cooperative and voluntary 
faculty development activities were generated one after another, such as the setting up of a place where they can find and 
approach educational problems (OSCE-R Café), improvement of curriculum, and placement of clinical teachers enabling the 
cooperation between the university and hospitals. We believe that this kind of voluntary faculty development based on the 
assessment of student learning would be effective for faculty development at other institutions.
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理学療法士養成課程におけるカリキュラムの総時間数は 2,800～ 3,000時間である。科目は 3つに大別され、基礎
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（2）データの収集と分析
データは、2006年度から 2008年度の 3年間にわたって収集されたものである。分析対象データは、本格実施が開









2007年度 3年生 96名に対しては、人工関節形成術後の患者想定で、関節可動域テストの OSCEを実施した（25




















































2007年度 3年生 96名に実施した OSCE-R後のアンケート結果を表 5に示す。この結果から、学生は臨床実習前に
OSCE-Rを受けることを有効だと思っており、OSCE-Rを通して学習意欲も高まることが明らかになった（項目 10、

















1　今回の OSCEの課題は難しいと思いましたか。 42.9 48.8 8.3 0
2 OSCEリフレクションは理学療法の臨床技能を高めるのに役に立つと思いますか。 77.4 19.0 1.2 0
3 OSCE直後の教員からのフィードバックは有効だと思いますか。 65.5 32.1 3.6 0








73.8 25.0 2.4 0








48.8 45.2 7.1 0




42.9 53.6 2.4 0
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